































 Having identified the CPC as an “organization”, the CPC’s existence, although 
seemingly in crisis during a period of reform and opening up, has been ultimately with 
the critical elements strengthened by the internal and external environmental changes. 
Taking those changes as a good opportunity, the largest political party in the world and 
at the same time the largest-scale interests organization, is being reinforced by the 
restructuring of its base of existence and then consolidating its new raison d’être.  
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 直接経費 間接経費 合 計 
2007年度 7,000,000 2,100,000 9,100,000 
2008年度 7,500,000 2,250,000 9,750,000 
2009年度 6,600,000 1,980,000 8,580,000 
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(3) 毛里 和子「現代中国 60 年をどう見る
か――パラダイム・シフトを考える」『中






























(9) 毛里 和子「中国の改革開放 30 年を評
価する――制度化の視点から」『ロシ
ア・ユーラシア経済――研究と資料』／
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workshop／2010 年 3 月 16 日／上海 
 
(2) 阿古 智子／Human Rights Issues of 
Migrant Workers in China／The 6th 
Annual Workshop for Young Human Rights 
Activists The Role of Youth in 
Promoting Human Rights in Asia／2010






ポジウム／2009 年 12 月 12・13 日／法政
大学 
 
(4) 阿古 智子／China's "Floating" 
Population and Issues of Human Rights 
in a Globalizing Economy／東アジアと
国連：グローバルイッシューへの地域協
力を求めて（日本国際連合学会・韓国国










月 23 日／上海 
 
(7) Masaharu Hishida ／ Party Building; 
Deepening Dusk or Breaking Dawn?／
Beijing Forum 2009／Nov.7／2009 年 11






学会／2009 年 10 月 11 日／法政大学 
 
 




2009 年 10 月 10 日／法政大学 
 
(10) 中居 良文／New Opportunities and Old 
Constraints in Japanese Foreign 
Policy／Institute for Taiwan Defense 
and Strategic Studies／2009 年 10 月
31 日／台北、台湾 
 
(11) Masaharu Hishida／Social Events as 
Sentiment Radiation ／ Workshop on 
Peoples’ Resistance／Sept.1, 2009／
Chinese University of Hong Kong 
 
(12) 中居 良文／The U.S.-Japan Alliance: 
Beyond Northeast Asia／The Brookings 
Institution／2009 年 5 月 8 日／
Washington D.C. USA 
 
(13) 中 居  良 文 ／ China and Russia in 
Hosei University Repository
  
Northeast Asia／The East-West center 
in Washington D.C.／2009 年 5 月 7 日
／Washington D.C. USA 
 
(14) 菱田 雅晴／検証；改革・開放の 30 年 
社会領域／人間文化研究機構（NIHU）主
催シンポジウム  検証；改革・開放の























全国学術大会 分科会 A4-Ⅰ／2008 年
10 月 24 日／つくば国際会議場 
 
(19) 毛里 和子／新段階的中日関係（中国





(20) 加茂 具樹／「1970 年代の人民代表大会
改革と改革開放」／現代中国学会第 58
回全国学術大会政治分科会／2008 年 10
月 19 日／東京大学 
 
(21) 毛里  和子／ East Asia Programme, 
I.C.S, Centre for the Study of 
Developing Societies, India,
“Sino-Japanese Relations and  A New 





政治的基礎学術討論会／2008 年 7 月 18
日／復旦大学（中国・上海） 
 
(23) Hishida Masaharu／“A New Trend in CCP 
Studies; Organizational Analysis”／
2008 Annual Meeting, Asian Study 
Conference, Japan (ASCJ)／2008 年 6
月 21 日／ASCJ,上智大学 
 
(24) 菱田 雅晴／「日本民間組織問責問題」














2007 年 9 月 22 日（中国語）／北京大学 
 
(28) 毛里 和子／正常化 35 周年の日中関係
を考える／日本経済研究センター・シン
ポジウム／2007 年 6 月 12 日／日本経済
研究センター 
 
(29) 毛里 和子／従整体結構来理解 新階段
的中日関係—兼述早稲田大学的亜州研究
概況（中国語）／中国・清華大学での講
演／2007 年 3 月 20 日／清華大学 
 






(2) Masaharu Hishida 『 China ’ s Trade 
Unions; How Autonomous Are They?』
Routledge／2009／263 pages 
 






2009 年、237 頁 
 
(5) 加藤 弘之・久保 亨『進化する中国の
資本主義』／岩波書店／2009／250 頁 
 











(8) Kazuko Mori and Kenichiro Hirano, A 
New East Asia—Toward a Regional 
Community, National University of 
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